




A Study on the  Educational Counseling That Collaborated




Within complicated and diverse society, the problems faced by infants, children and students are also diversified, including 
but not limited to non-attendance at school, problem behaviors such as bullying and violence, children’s poverty, children abuse 
and developmental disorders.  In view of these serious situations, in recent years, several laws or regulations related to children’s 
support have been established and enforced. It is important to improve the schools’ function by establishing a “team school” 
system in which schools and faculty members collaborate and share the roles with professional staff from psychology, social 
welfare and so on.
In this paper, we will overview our efforts so far from introduction of school counselor, along with the trend of the number 
of deployment, and then clarify the actual state of the support system carried out by each prefecture. Furthermore, in order to 
deepen understanding of children and enhance support, we will introduce case examples where faculty staff, school counselors 
(SC) and school social workers (SSW) cooperate each other at the educational site. Based on all above, it is aimed to make 
recommendations on future team correspondence together with consideration of the points to be noted about support putting 







































































































































29 校、中学校 93 校、高等学校 32 校）を対象にSCを配
置する「文部省スクールカウンセラー活用調査研究委託
事業」（1995～2000）を国庫 100％で開始した。初期の勤



























画室学校保健統計調査（2017 年 3 月 27 日公表）による
と、各都道府県SC配置状況は表1の通りである。これま
で国が重点的に配置を進めてきた中学校では、4 時間以
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全　国 18.8 23.4 28.5 29.3 69.3 16.9 8.3 5.5 34.5 30.3 20.9 14.3 
北海道 0.4 13.0 28.5 58.1 49.8 9.8 13.0 27.3 18.4 25.4 31.4 24.8 
青　森 0.7 17.3 21.2 60.8 36.4 26.8 7.4 29.4 2.1 10.0 42.7 45.2 
岩　手 23.2 5.8 23.6 47.4 94.9 1.9 3.1 ― 7.8 57.5 28.5 6.2 
宮　城 36.5 52.5 10.1 0.9 96.0 4.0 ― ― 57.9 23.4 17.3 1.4 
秋　田 ― 3.6 25.8 70.6 20.6 33.5 28.7 17.2 2.8 49.5 45.6 2.1 
山　形 ― 10.1 27.9 62.0 40.1 10.6 8.3 41.0 5.8 60.6 19.0 14.5 
福　島 13.5 10.7 27.2 48.6 59.7 16.5 14.7 9.1 34.1 33.5 30.0 2.4 
茨　城 4.5 12.2 68.1 15.3 49.1 40.3 10.6 ― 16.8 67.0 16.2 ―
栃　木 5.5 38.8 50.1 5.6 46.5 45.5 7.9 ― 9.3 29.5 30.1 31.2 
群　馬 14.1 70.8 14.0 1.1 62.1 15.2 22.6 ― 35.4 45.6 12.4 6.6 
埼　玉 2.8 13.7 6.5 76.9 34.1 51.4 7.5 7.0 23.6 9.9 45.5 21.0 
千　葉 19.1 8.0 13.4 59.5 98.8 1.2 ― ― 71.2 4.4 2.0 22.4 
東　京 97.6 1.1 1.3 ― 94.7 1.4 ― 3.8 95.8 2.4 ― 1.8 
神奈川 34.8 39.4 12.9 12.9 97.3 ― 2.7 ― 26.2 42.2 28.6 3.0 
新　潟 2.5 20.8 50.8 25.8 27.6 51.6 18.8 2.0 15.0 8.8 43.8 32.4 
富　山 23.2 27.0 8.2 41.5 83.5 15.3 1.2 ― 23.4 30.5 46.1 ―
石　川 14.2 65.5 0.7 19.6 63.4 34.7 ― 2.0 33.0 27.9 2.9 36.3 
福　井 17.8 47.2 19.6 15.4 90.1 ― 9.9 ― 7.9 7.9 ― 84.2 
山　梨 5.4 24.7 36.2 33.7 83.0 15.5 1.5 ― 20.7 6.4 40.9 32.0 
長　野 1.8 25.4 49.3 23.6 25.5 23.6 50.9 ― 9.9 11.1 73.9 5.1 
岐　阜 4.7 18.6 66.9 9.8 32.9 20.6 46.5 ― 15.0 35.9 39.8 9.3 
静　岡 12.3 42.3 45.4 ― 73.0 17.6 7.4 1.9 14.9 50.1 20.1 14.9 
愛　知 26.8 28.0 43.6 1.6 93.4 4.0 2.6 ― 29.5 39.1 27.4 4.0 
三　重 16.0 47.8 36.2 ― 64.2 25.7 10.1 ― 49.7 20.8 9.9 19.6 
滋　賀 4.6 29.0 28.0 38.4 51.9 35.3 11.9 0.9 12.0 56.0 32.0 ―
京　都 13.6 57.0 10.4 19.1 95.9 3.0 1.1 ― 61.1 30.7 3.2 5.0 
大　阪 26.1 19.2 25.8 28.9 87.1 8.1 ― 4.8 24.5 44.7 28.4 2.4 
兵　庫 31.1 6.8 56.2 5.9 97.6 1.2 1.2 ― 23.3 53.9 17.5 5.3 
奈　良 8.4 24.3 30.2 37.1 26.0 51.3 17.4 5.3 35.3 33.1 6.5 25.1 
和歌山 8.2 28.5 12.1 51.3 56.7 23.7 8.8 10.8 56.3 27.3 ― 16.3 
鳥　取 6.3 56.5 32.3 4.9 65.5 21.1 13.4 ― 66.9 33.1 ― ―
島　根 3.8 45.6 23.0 27.6 48.6 37.6 13.9 ― 6.4 52.3 22.1 19.1 
岡　山 20.2 21.7 22.4 35.7 80.6 15.8 2.3 1.3 29.3 40.5 23.6 6.6 
広　島 24.4 18.8 14.5 42.4 83.0 9.7 6.5 0.8 26.0 16.8 8.0 49.2 
山　口 1.3 21.3 65.0 12.4 52.7 28.4 18.9 ― 22.5 56.5 16.2 4.9 
徳　島 2.0 38.5 59.5 ― 100.0 ― ― ― 8.3 ― 16.2 75.4 
香　川 5.3 54.5 40.2 ― 87.0 8.9 1.3 2.8 69.0 15.5 8.3 7.1 
愛　媛 2.0 4.9 9.0 84.0 48.6 10.6 4.5 36.3 43.9 11.3 5.4 39.5 
高　知 26.4 59.7 10.7 3.3 89.4 5.9 4.0 0.8 89.9 4.3 ― 5.8 
福　岡 5.9 32.9 39.8 21.3 89.1 ― 5.5 5.5 40.0 40.1 14.6 5.2 
佐　賀 11.7 49.3 38.1 0.9 44.8 34.7 20.6 ― 16.0 49.4 34.6 ―
長　崎 6.4 12.1 5.0 76.5 77.6 19.6 ― 2.8 58.2 14.8 14.8 12.3 
熊　本 0.5 1.0 46.3 52.2 42.7 36.7 11.3 9.3 18.3 53.2 20.0 8.5 
大　分 24.6 4.3 14.8 56.3 78.9 21.1 ― ― 66.2 15.4 9.7 8.7 
宮　崎 ― 3.4 14.4 82.2 38.7 39.4 6.1 15.9 2.6 4.1 ― 93.3 
鹿児島 ― 6.1 58.0 36.0 18.0 51.1 21.1 9.8 4.3 55.4 12.4 28.0 
沖　縄 15.8 59.7 12.2 12.3 81.6 13.1 3.9 1.4 37.4 44.5 9.9 8.1 
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理士がほぼ 100％の都道府県は 8 県で、秋田県、東京都、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、山口県、福岡県であ
った。続いて、90～99％が 7 県、80～89％が 3 県、70～
79％が8県、60～69％が11県、50～59％が7県、50％未










































































































































































































































































いところでは、東京都 5,593 人、神奈川県 2,498 人、大
阪府 2,092 人、愛知県 1,783 人、兵庫県 1,660 人であり、
少ないところでは、150 人未満の県が 11 県あり 2 極化
の傾向がある。






































































































グを知る　臨床心理学第 13 巻第 5 号（増田健太郎・石川
悦子編）
 7． 「学校における教育相談に関する資料」平成27（2016）年
12 月 17 日文部科学省初等中等教育局児童生徒課
  file:///C:/Users/eishi_000/AppData/Local/Microsoft/Win
  dows/INetCache/IE/183W7KB0/1366025_07_1％20（1）.pdf
 8． 「児童生徒の教育相談の充実について ― 生き生きとした
子どもを育てる相談体制づくり ―（報告） 2　スクールカ
ウンセラーについて」（2009）文部科学省教育相談等に関











全国連絡会資料（2016）平成 28 年 3 月 26 日
13． 東京学校臨床心理研究会活動報告書（2016）一般社団法
人東京臨床心理士会学校臨床委員会（委員長石川悦子）
14． 「不登校児童生徒への支援に関する 最終報告 ～一人一人
の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推













員との連携 ― 学校内心理危機に対応するために ―」名
古屋大学博士論文（甲第 10339 号）公開論文




成 28 年度学校保健統計調査（2017 年 3 月 27 日公表）
